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Abstract 
The authors present the experimental results of the e妊ectson cavitation occurrence by 
changing the shapes of hydrofoils (NACA 2:~012， Joukowsky， Bisector-hydrofoil). The experiments 
are carried out in the cavitation tunnel with the 70 x 190 mm test section in the Fluid Mechanics 
Laboratory of the Muroran Institute of Technology. 
The main results of the experiments are as follows: 
a) The cavitation occurrence cliagrams are presentecl， which include incipient cavitation {actor 
Ki， attack angle日 andratio of cavitation cloud length A to chord 1. 
h) Relations among K;， fY ancl 2/t about the three hydrofoils are clari五町1.
1. まえがき
昨年発表された第 1報に引き続いて，本報告では数種の代表的な翼型， すなわち NACA
23012， Joukowsky翼， 9.3%欠円翼に関して，流速 7m/s~10 m/s，迎え角一20~ 十 80，キャ




実験に使用した供試翼は NACA23012， Joukowsky翼， 9.3%欠円翼でその形状および寸
断什十十件よい 叫 II I I 1-1-よiI ...-一一一一--





































実験は迎え角 αを 2"から +80まで 10刻みで変化させ，流速を 7m/s~10 m/sの範囲内
で一定に保ち水圧を低下させ，キャビテーションの初生成長を観測したが，結果の整理にはキ
ャビテーション係数Kを用いた。
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第5図 Joukowsky翼 v=7m/s 
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第7図 9.3%欠円翼 v=7 m/s 
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物体形のキャピテーシン発生におよぼす影響について 第2報 277 
第8図 9.3%欠円翼下=10m/s 
いるのに比し， 9.3%欠円翼では +30以下では翼の背面， 弦長の 30-40%の所で発生してい
て(第7-8図中記号IIIの領域)迎え角 αが +40 以上になると発生位置が背面先端へと移動す
る。第3-8図によると NACA23012翼の場合， 迎え角 αがO。の時キャピテーションに対す
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3 迎え角 α一成長度 i./l































第13図 9.3%欠円翼 v==7 m/s 
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